

































































　本稿では Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry 1943Le Petit 
Prince,2010『星の王子さま』Richard Haward（英訳）・小島俊明（和訳・注解）














　以下、上記に従って結果を示す。頁番号は Richard Haward・小島俊明 2010
のものである。
3.1.「ナル」の表す変化を変化動詞で訳す








　The little prince watched him, growing fonder and fonder of this 
（ 4 ）
lamplighter who was so faithful to orders. [p.97] 
2. いつの日か、もし自分の星がなつかしくてたまらなくなったら、おれ、
あんたを助けてやれる。





　And, as a matter of fact, geography has been a big help to me. 〜
which is very useful if you get lost during the night. [p.11]
4. 蝶々と知り合いになりたかったら、二、三匹の毛虫には我慢しなくちゃ。
　I need to put up with two or three caterpillars if I want to get to 




　EVERY DAY I’D LEARN something about the little prince’s planet, 
~[p.35]
6. まもなくぼくはその花をもっとよく知るようになった。








　They spend their time on a rag doll and it becomes very important, 
[p.143] 
















　And when will that be? [p.73] 
10. でも、これは見捨てられた古い殻のようなものになるんだ。P.169 
　But it’ll be like an old abandoned shell. 
11. ぼくも星を眺める。すると、星という星が、さびついた滑車のある井
戸になるだろう……





　“I know someone,” said the little prince, “who would be a bad explore.” 
[p.103] 
13. きみはぼくにとって、この世で唯一の少年になるだろう。
　You’ll be the only boy in the world for me. [p.129]
14. ぼくもきみにとって、この世で唯一の狐になるだろう。
　I’ll be the only fox in the world for you. [p.129] 
15. そうすれば、あのネズミの命は、おまえの判決しだいとなる。
　That way his life will depend on your justice. [p.75]
16. そうすれば、昼間が自分の好きなだけ、続くことになるよ。 




　I’ll know the sound of footsteps that will be different from all the rest. 
[p.131]
18. そのうえぼくは麦のなかの風の音が好きになるだろう。
　And I’ll love the sound of the wind in the wheat… [p.131]
19. ぼく、苦しんでるみたいになるよ。
　It’ll look as if I’m suffering. [p.169]
20. ちょっと死んでいくみたいになるよ。 
　It’ll look a little as if I’m dying. [p.169]
21. ぼくは死んだようになるけど、それは本当じゃないんだよ。
　I’ll look as if I’m dead, and that won’t be true. [p.169]
will+ 所有
22. きみは誰も持たないような星を持つことになるんだ……
　You, though, you’ll have stars like nobody else. [p.167]
23. きみは、笑うことのできる星を持つことになるんだ！
　You’ll have stars that can laugh. [p.167] 
3.3．「ナル」の表す事態の推移の時間幅を表現せず、状態や存在の動詞で訳す





　It’s already been six years since my friend went away. [p.33] 
25. わしの政治学に従って、状況が都合よくなるのをまつとしよう。 
　I shall wait, according to my science of government, until conditions 
are favorable. [p.73]
26. 状況はよくなっているように思えますが……
　It seems to me that conditions are favorable… [p.77] 
27．（ある星に住む花が好きになったら、）夜空を見あげることが楽しくな
る。
　（If you love a flower, that lives on a star, ）then it’s good, at night, to 




　And they’ll think you’re crazy [p.167]
29. すると、ぼくは嬉しくなる。
　Then I’m happy. [p.179]
可能：be able to, can 
30. ボア大蛇たちは、獲物を噛まずにまるごと飲みこむ。すると、もう動
くことができなくなって、〜彼らは眠る（p.9）
　Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing, 
Afterward they are no longer able to move, and they sleep 〜 [p.9]  
31. 一本のバオバブでも、とりかかるのが遅すぎると、もう絶対に片づけ
られなくなる。




　Year by year the planet is turning faster and faster, [p.93]
33. あらゆる星が、花ざかりになる。 




　And when he watered the flower one last time, and put her under 
glass, he felt like crying. [p.61]
35. 一週間につき一錠飲むと、もう水を飲みたいとは思わなくなる 




　If you love a flower, that lives on a star, （then it’s good, at night, to 
look up at the sky.） [p.165]
3.4.「（ナケレバ）ナラナイ」の義務的表現を義務の助動詞で（目的語を伴う形
式で）訳す。










　So then I had to choose another career, and I learned to pilot 
airplanes. [p.11]
39. しかし、悪い植物なら、気づくやいなやすぐ抜きとらねばならない 
















　~which hasn’t much improve my opinion of them. [p.11]
　（逐語訳：そのことが彼らに対する私の見解を大してよくはしなかった）
42. やっと口がきけるようになると、ぼくは彼に訊いた。 









　If someone loves a flower of which just one example exists among the 
millions and millions of stars, that’s enough to make him happy when 
he looks at the stars. [p.53]
　（逐語訳：そのことが彼を幸せにする）
45. ごめんなさいね。お幸せになってね。
























turn’ が現れなかった。イギリス英語では、”It’s just turned twelve o’clock.” “My 
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